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図 2　一般財源保証債とレベニュー債の推移（1986 ～ 2012 年）




























































1 カリフォルニア州 354 184 539 65.8 15.2 
2 ニューヨーク州 393 87 480 81.8 13.5 
3 テキサス州 233 105 339 68.9 9.5 
4 イリノイ州 130 5 135 90.3 3.8 
5 ペンシルべニア州 128 6 134 95.8 3.8 
6 フロリダ州 115 8 123 93.8 3.5 
7 ミシガン州 92 10 102 90.3 2.9 
その他 1501 201 1701 88.2 47.9 
合計 2946 606 3553 83.0 100.0 
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図 3　イリノイ大学システムの収入構造（2003 ～ 2017 年）
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Hospital and other medical activities
Interest and service charges on student loans
Independent operations
Medical service plan
Hospital and other medical activities, net
Auxiliary enterprises
Educational activities
Private and other government agency grants 
and contracts
State of Illinois grants and contracts
Federal grants and contracts
Federal appropriations








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 本 会 計












































































































































大学システム予算要求書」（FY2019 Budget Request 





（出所） University of Illinois System(2017), FY 2019 Budget Request for Operating 




































































































2004 年 6,126 15,493 39.5% 17,242 15,493 111.3%
2005 年 6,594 16,708 39.5% 19,173 16,708 114.8%
2006 年 6,695 17,534 38.2% 19,727 17,534 112.5%
2007 年 7,413 22,788 32.5% 21,207 22,788 93.1%
2008 年 8,108 22,659 35.8% 22,119 22,659 97.6%
2009 年 8,719 21,589 40.4% 22,743 21,589 105.3%
2010 年 9,388 20,608 45.6% 23,427 20,608 113.7%
2011 年 10,054 20,959 48.0% 24,107 20,959 115.0%
2012 年 10,653 21,817 48.8% 24,795 21,817 113.6%
2013 年 11,240 21,049 53.4% 25,442 21,049 120.9%
2014 年 12,036 26,677 45.1% 26,662 26,677 99.9%
2015 年 12,036 25,561 47.1% 26,662 25,561 104.3%
2016 年 12,036 24,446 49.2% 27,658 24,446 113.1%
2017 年 12,036 22,816 52.8% 28,156 22,816 123.4%
注）「学生」「授業料」ともアーバナシャンペーン校の学部生のデータを使用。
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授 業 料 保 証 プ ロ グ ラ ム 」（Undergraduate 



















































14　“Official Statement of The University of Illinois 
Auxiliaries facilities System Revenue Bonds”(2014), 
P.5。
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